

















The environmental right is argued to be one of the rights that are based on Article 13 of the
Constitution of Japan.This right is thought as the essential conception that has a significance
in case of instituting legal preceedings for injunction against the environmental destructions.
This right has been accepted among the academic circles, but it has not yet obtained a recog-
nition in the judicial precedents.On the other hand, the right of privacy is another one based
on the same article of the Constitution, and yet it has been supported by the judicial pre-
cedents. The reason of discrepancy between the attitudes of academic circles and the judiciary
is due to, the fact that the environmental rigrt is deifferent from the right of privacy in the
process of shaping the concept.
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53)拙著・環境権概説(改訂新版) 55- 9頁、 62貢、 70頁。拙稿「環境権の根拠としての日本国憲法二五条の再検討」阪
大法学141-142合併号(1987年) 351頁、拙稿「環境権の根拠としての日本国憲法-三条の再検討」榎原猛先生古稀
記念論文集『現代国家の制度と人権』法律文化社1997年155頁以下。
54)拙著・環境権概説(改訂新版) 58貢。
55)同上・70頁。
56)この意味においては、日本国賓法によって根拠付けたれる環境権は、人間中心主義的な構成をとることになろうo
ただ、人間中心主義的な構成をとった場合、たとえば、北海道知床の原生林及びそこに生息する野生動物の保護を
目的とする樹林の伐採の差止を請求するような際に、環境権がどこまで有効性を持ち得るかについては、慎重な検
討を要するであろう。
